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The right of the contracting party to terminate a contract for convenience is 
not a common feature in any jurisdictions.  It is now a settled law that the exercising 
of the termination for convenience clause is valid, provided that the contractor is 
given consideration for his performance under the contracts.  Besides, there is an 
important qualification on this right which is that the employer must terminate for 
convenience in accordance with an implied duty of good faith.  Thus, the objective of 
this study is to determine the necessity of “good faith” on the part of a terminating 
party when exercising his right to terminate a contract under “termination for 
convenience” clause.  The research methodology undertaken is by documentary 
analysis of law cases reported in law journals.  The review of the cases are identified 
from three jurisdictions; United States, Australia and United Kingdom.  The findings 
of the analysis are: first, an employer is entitled to terminate a contract for 
convenience purposes but it depends on whether a term of good faith is implied into 
the contract.  Second, the duty of good faith is indeed subject to any local law 
prohibitions.  Third, in the USA, it is generally accepted that an implied good faith is 
necessary as a limit to exercise termination for convenience clause.  Forth, the United 
Kingdom and Australia are in the same position that the employer may terminate the 
contract ‘in its sole discretion’ or ‘at any time and for any reason’ will not be subject 
to an implied term of good faith.  The lessons to be learnt from this review of cases 
law is that the importance to check our terms and conditions whether the contract 
provisions a right to terminate for convenience and whether good faith clauses is 
applied as limits.  In circumstances where we may wish to rely on good faith 













Hak pihak berkontrak untuk menamatkan kontrak bagi tujuan keselesaan 
bukanlah suatu ciri biasa dalam mana-mana bidang kuasa.  Ianya kini merupakan 
suatu undang-undang yang termaktub di mana pemakaian klausa penamatan kontrak 
bagi keselesaan adalah sah, dengan syarat bahawa kontraktor itu diberi pertimbangan 
atau balasan bagi pelaksanaan di bawah kontrak.  Selain itu, terdapat kelayakan 
penting terhadap hak ini di mana majikan tersebut hendaklah menamatkan kontrak 
bagi tujuan keselesaan berdasarkan kewajipan tersirat niat yang baik.  Oleh itu, 
objektif kajian ini adalah untuk menentukan keperluan "niat yang baik" di sebelah 
pihak yang menamatkan apabila mengamalkan haknya untuk menamatkan kontrak di 
bawah klausa “penamatan bagi keselesaan".  Kaedah kajian yang dijalankan adalah 
dengan analisis dokumentari kes undang-undang yang dilaporkan dalam jurnal 
undang-undang.  Kajian semula kes-kes yang dikenalpasti daripada tiga bidang 
kuasa; Amerika Syarikat, Australia dan United Kingdom.  Hasil analisis adalah: 
pertama, pihak majikan berhak untuk menamatkan kontrak bagi tujuan keselesaan 
tetapi ia bertakluk kepada sama ada terma niat yang baik adalah tersirat ke dalam 
kontrak.  Kedua, kewajipan niat yang baik memang tertakluk kepada apa-apa 
larangan undang-undang tempatan.  Ketiga, di Amerika Syarikat ia diterima secara 
umum bahawa niat yang baik yang tersirat adalah perlu sebagai had untuk pemakaian 
klausa penamatan bagi keselesaan.  Keempat, United Kingdom dan Australia berada 
dalam kedudukan yang sama bahawa majikan boleh menamatkan kontrak mengikut 
budi bicaranya sendiri, pada bila-bila masa dan untuk sebarang alasan dan tidak 
tertakluk kepada terma tersirat niat yang baik.  Pengajaran yang boleh dipelajari dari 
kajian ini adalah bahawa kepentingan untuk memeriksa terma dan syarat sama ada 
peruntukan kontrak hak untuk menamatkan bagi keselesaan dan klausa niat yang 
baik adalah terpakai sebagai had.  Dalam keadaan di mana kita mungkin ingin 
bergantung kepada kewajipan niat yang baik, klausa sedemikian adalah perlu khusus. 
 
